












The International Business Administration by
Finnish Corporations :





Both of Finland and Japan had experienced huge economical recessions at the same period,
beginning of 90's. However Fin revived quickly and now some Fin companies show remarka-
ble business results. One of Japanese problems is difficulty of companies'international busi-
ness administration, which needs deeper penetration to the local societies today. Fin companies
maintain and control stiff "Organizational Cultures" even in foreign subsidiaries, which are
co-owned throughout the companies by both of employers and local employees in the same
nature. It suggests that Japanese companies, which have disadvantages by their racial divides,
can make better administration by having and controlling each "Organizational Cultures."
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4) Schein, 1997, ch. 8, 9参照O
178 国際公共政策研究 第6巻第1号
おいて語られるどの要素よりも、特に競合下において、組織の成果により大きな影響をもた

































ら解放される」 (Koはer& Heskett, 1992, p8)ことを挙げる。また、 T. DealとA. Kennedy
は組織文化が「企業の最重要な資源である人材に、公私にわたっての意義を提供しより好ま
しい行動へとガイドもの」であるとし、その機能として「非公式に行動規範を示す」 「自分の























































木材、製紙関連 ???????????? 99.5　100.0　97.0 110.9 115.1 119.0
電気関連　　　　49.1　44.2　51.7　62.9　80.2 100.0 I14.2 136.7 189.8　236.0
その他金属関連　).7　75.6　76.0　77.4　87.8 100.0 103.1 111.3 115.3 113.6
*見込値
Tilastokeskusの公表数値をもとに作成。



































































































こうした組織文化の分析において、 K. CameronとR. Quinnは新たな調査手法を提案し







1999, ch. 1, ch. 3参照。
19)ここでは各サンプルの組織文化の内容ではなく、組織内メンバー間の文化認識の差異を見ることを目的とするた
め、それぞれの特徴については詳しくは述べない。ちなみに1. NASA、 2. People Express、 3. GE、 5.
McDonaldsがそれぞれの典型例として挙げられている。
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